



















The Ideological Principles and Practices of an NGO
Supporting Street and Working Children in India
－ The Activities of the NGO Butterﬂ ies －
Hiroko NAKAJIMA 1），Tomoko NAKASHIMA 2）
　It is estimated that there are approximately 100 million street children in the world and 
that the majority of them live in India. However, their lifestyles and circumstances are not 
well- known or have not been thoroughly researched.
　There are more than 700 NGOs in India supporting street and working children. They 
provide them with education and shelter, among other things.  However, many of these 
NGOs tend to treat them as children who need protection rather than those who have the 
power to appeal to society to change their hash circumstances.
　The author visited Butterﬂ ies, an NGO in India. They regard children as independent 
beings who have the right to decide and manage their activities themselves. They put 
children in the center of their projects and try to develop their abilities. 
　This paper reports on the ideological principles of Butterflies, their activities such as 
establishing the Child Labor Union, and publishing wall newspapers to advocate for changes 
in society such as the acknowledgement of a universal right to survive.  In addition, the 
paper reports on the opinion of children involved in Butterﬂ ies’ activities.
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３ ）Street Survivors India：UNESCO Co-
Action World Terakoya Movement, 9th 













検討するために、ILO 及び UNICEF との
協力の下で開催された。ノルウェーを含む
41か国の政府、ILO、UNICEF ほかの国際
機関、労使団体、NGO他から約350人が参
加した。
６ ）その仕事は、マッチ製造、カーペット織
り、ガラス、金属加工などの工業分野、炭鉱・
採石場などの鉱業分野、プランテーション
などの農業分野、運送業などサービス分野、
家庭での労働など広範囲でみられる。ILO
はその第138号条約（1973年）第２項３に
おいて、就労の最低年齢を原則として15歳
とし、また、インド憲法第24条において、
「14歳以下のいかなる子どもも工場、また
は炭坑、その他いかなる危険な労働に従事
してはならない」と規定している。しかし、
インド政府の2001年の国勢調査によると、
インド国内の児童労働者数は約1260万人、
NGO などによれば約6000万～１億1500万
人と推測されている。また農村部には、親
の借金を返すために、子どもがほとんど奴
隷のように働かされる債務児童労働者が多
く、約1500万人いるといわれる。
　 インド政府は1976年に「束縛労働制度（廃
止）法」を制定、1986年には「児童労働（禁
止）法」を制定し、1948年の「工場法」と
ともに監督、起訴、裁判などによって取り
締まりを行っている。しかし ILO の条約
勧告適用専門委員会は、インド政府当局が
債務奴隷制度の廃止に対して実効意欲を欠
いていると指摘している。
